


















Why has Tunisia succeeded in democratization?： 














　The wave of democratization which was started in some Arab countries in 2011 brought down dictatorship in four 
countries, but many Arab regimes overcame it with some concessions or repression which led to civil war in some 
cases.  Even among the four democratizing countries, all except Tunisia have seen reemergence of authoritarian 
regimes or a breakout of civil strife.  In order to explain the striking difference between Tunisia and the other Arab 
countries, I study recent theoretical works on democratization and identify factors which contribute to its success 
or failure：（1） characteristics of the state （types of political regime, functioning of government, popular acceptance 
of democratic values, composition of the elite and the military）；（2） characteristics of society （improved income 
and the expanded middle class, rise of civil society, religious tolerance, gender-related equality, dependency on 
natural resources, discontent among the youth）；（3） influence of foreign countries （intervention by big powers, 
democratization of neighboring countries, development of communication tools）；（4） mode of transition （conversion, 
cooperative, or collapse）.  Keeping them in mind, I survey Tunisiaʼs historical background and the processes of 
revolution and democratization, and conclude that the country has had all the positive factors more or less. But the 
other Arab countries are, as far as numerical data are concerned, short of most such factors, and so may not be 
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チュニジア １ ３ アルジェリア ６ ５ UAE ６ ６
レバノン ５ ４ ヨルダン ６ ５ イエメン ７ ６
モロッコ ５ ４ エジプト ６ ５ バハレーン ７ ６
クウェート ５ ５ モーリタニア ６ ５ サウジアラビア ７ ７
イラク ５ ６ カタール ６ ５ シリア ７ ７



















































































































































政府の諸機関を、誰が構成し指導するかを巡る闘争であった。」C. Alexander, Tunisia：From stability to revolution in the 
Maghreb, 2nd ed., Routledge, 2016, p. 32. また、1957年にフランスと対立して援助を減らされたときは、アメリカが代わりに主要


















クウェート＊ 4 5 72,204 53 0.18 0.23 ？
レバノン 5 3 15,949 0 －0.28 0.44 ？
モロッコ＊ 5 4 6,365 3 －0.09 0.51 18
イラク 5 6 12,418 43 －1.22 0.58 ？
カタール＊ 6 5 125,088 43 0.89 0.55 ？
オマーン＊ 6 5 45,885 39 0.42 0.31 ？
アルジェリア 6 5 12,637 32 －0.48 0.41 22
ヨルダン＊ 6 5 10,230 2 0.12 0.46 28
エジプト 6 5 9,898 12 －0.38 ？ 25
モーリタニア 6 5 3,266 50 －0.96 0.61 ？
UAE＊ 6 5 56,246 23 0.91 0.23 ？
イエメン 6 5 4,286 25 －1.02 0.77 34
バハレーン＊ 6 5 39,424 24 0.48 0.29 5
チュニジア 7 5 10,365 7 0.24 0.29 29
サウジアラビア＊ 7 6 43,352 47 0.03 0.65 ？
シリア 7 6 ？ ？ －0.60 0.47 19
スーダン 7 7 3,175 ？ －1.37 0.61 ？
リビア 7 7 28,584 58 －1.10 0.31 ？
出典： 政治的権利と市民的自由の各指数は Freedom House、一人当たりGDPと総天然資源レントは World Bank Open Data
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Guo and G. A. Stradiottoによれば協調による移行がも
っとも民主化に成功する確率が高いのだが、チュニジ
アは明らかにその例証をなしている。
結語
　このように、チュニジアの事例は、民主主義への移
行とその定着を可能とする要因についての一般理論に
照らすと、そのほとんどによく、あるいはかなり、あ
てはまっていると言える。この一般理論の有効性を示
すとともに、チュニジアが民主化しえたのは後智恵な
がら当然であり、問題はなぜもっと早くできなかった
かだということになろう。
　同様に、なお世界に多い非民主主義国、本稿ではア
ラブ諸国に限るけれども、そのなかできっかけさえあ
れば民主化に成功しそうな国はどれか、逆にとうぶん
民主化しそうにない国はどれかを、この一般理論から
推定することができそうだ。実際には、現在の統計諸
数値だけでなく、これまでの国家形成のありよう、行
政面・経済面の発展や社会的構成、価値観・宗教、外
国との関係等を多面的に調べないとすべての要因を確
認できないので、第２節の表から他のアラブ諸国の民
主化可能性を推し量るのは無謀である。
　「アラブの春」の民主化の波に乗って、チュニジア
に続いて民主化しそうだったエジプト・リビア・イエ
メンについては、移行の型も問題になる。リビアとイ
エメンは外国の介入が重要要因をなしたし（リビアで
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